







































































































宋元版 中国の出版ルネッサンス (Sun Yüan editions in Tenri Central 
Library). 天理大学附属天理図書館編集 [Ed. by Tenri Daigaku Fuzoku 
Tenri Toshokan]. 東京: 天理ギャラリー 2000. 5, [37] p.（おもに図版）
（天理ギャラリー（Tenri Gallery）, 第 114 回展） 
 
岩崎文庫貴重書書誌解題 [Bibliographical notes of old and rare books of 
Iwasaki collection], 3. 東洋文庫日本研究委員会編 [Ed. by Toyo Bunko 
Nihon Kenkyu Iinkai]. 東京: 東洋文庫 2000. 3, vii, 283 p. 
 
館藏臺灣文獻期刊論文索引. 國立中央圖書館臺灣分館編 [Ed. by Kuo li 
chung yang t’u shu kuan t’ai wan fên kuan]. 臺北: 國立中央圖書館臺灣
分館 1997. 6, xx, 764 p. 
内容：民國80年至82年 
 
駒澤大学図書館所蔵禅籍善本図録 [Illustrated catalogue of rare Zen books 
in the Komazawa University Library]. 駒澤大学図書館編  [Ed. by 
Komazawa Daigaku Toshokan]. 東京: 駒沢大学図書館 2000. 図版 87 p. 
 
法政大学図書館所蔵和辻哲郎文庫目録 [Catalogue of the Tetsuro Watsuji 
collection in the Library of Hosei University]. 法政大学図書館編集 [Ed. 
by Hosei Daigaku Toshokan]. 東京: 法政大学図書館 1994. 2, xx, 632 p. 
 
東京大学東洋文化研究所要覧 [A survey of the Institute of Oriental Culture, 
University of Tokyo], 2000. 東京: 東京大学東洋文化研究所 2000. 11, 
128 p. 図版・肖像[8] p. 
 
Basic studies for Tibetan Buddhism, vol. 3. Tokyo: Toyo Bunko, 1998. x, 70 
p. (Studia Tibetica, no. 35) 
Contents: Sa-bcad of rJe yab sras gsung ’bum (3). 
 
Basic studies for Tibetan Buddhism, vol. 4. Tokyo: Toyo Bunko, 1999. x, 
137 p. (Studia Tibetica, no. 36) 
Contents: Sa-bcad of dGe ’dun grub pa’i gsung ’bum. 
 
Katalog Tangutskikh buddiĭskikh pamiatnikov; Instituta Vostokovedeniia 
Rossiĭskoĭ Akademii Nauk. Sostavitel’ E. I. Kychanov. Vstupitel’naia 
stat’ia T. Nisida. Izdanie podgotovleno S. Arakava. Kioto: Universitet 
Kioto, 1999. XLIX, 792 p. facsims. 
 
Publikationen Prof. Dr. D. Kantowsky, 1961-1999. Konstanz: Universität 
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Konstanz, 1999. 31 p.  
 
京都社寺調査報告 [Research reports of shrines and temples in Kyoto], 2～
10, 12 ～ 21.  京 都 国 立 博 物 館 編 集  [Ed. by Kyoto Kokuritsu 
Hakubutsukan]. 京都: 京都国立博物館 1981-2000. 19 冊 
 
Old Tibetan manuscripts from East Turkestan in the Stein collection of the 
British Library, vol. 2. [By] Tsuguhito Takeuchi. Tokyo: Centre for East 
Asian Cultural Studies for Unesco, Toyo Bunko, 1998. xxx, 277 p. 
(Bibliotheca Codicum Asiaticorum, 12) 
Contents: Descriptive catalogue. 
 
Old Tibetan manuscripts from East Turkestan in the Stein collection of the 
British Library, supplement to vol. 2. [By] Tsuguhito Takeuchi. Tokyo: 
Centre for East Asian Cultural Studies for Unesco, Toyo Bunko, 1998. 
468 p. (Bibliotheca Codicum Asiaticorum, 12) 
Contents: Syllabic index. 
 
1999 年度刊行イタリア関係図書目録 [Catalogue of books on Italy published 
in 1999], 第 23 号. [東京]: イタリア文化会館 2000. 116 p.  
 
Āśā saphūkuthiyā saphū dhalaH. NhyabvaH mha : Rājā śākya. 
KulāMbhulu: Āśā saphūkuthi, 2000. 246 p. (Āśā saphūkuthi pithanā, 5) 
 
人文学の新時代 現代自然科学との対話をもとめて [New era in humanities; 
in quest of a dialogue with modern natural sciences]. 横山俊夫 小林博
行編 [Ed. by Toshio YOKOYAMA and Hiroyuki KOBAYASHI]. 京都: 京
都大学人文科学研究所 2000. 3, x, 189 p.（京都大学人文科学研究所共同
研究資料叢刊（Occasional seminar reports of the Institute for Research in 
Humanities）, 第 2 号） 
 
朱子文集, 第 1 冊～第 10 冊. 陳俊民校編. 臺北: 徳富文教基金會 2000. 10
冊（徳富古籍叢刊） 
 
Gospod’ Shiva i ego pochitanie. Shri Svami Shivananda. Perevod s 
angliĭskogo A. Gross. [Moskva]: Zolotoe Sechenie, 1999. xx, 355 p.  iilus. 
(Biblioteka vedicheskoĭ literatury) 
 
Takamori lecture; the crisis of mankind; an inquiry into originality/novelty; 
power/violence. [By] A. K. Saran. Foreword by Rama P. Coomaraswamy. 
Sarnath: Central Institute of Higher Tibetan Studies, 1999. xlvii, 242 p. 
(Samyag-vāk special series, 6) 
 
Der Kreislauf der Opfergaben im Veda. Von Eva Wilden. Stuttgart: Franz 
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Steiner, 2000. 233 p., [2] fold. leaves of tables. (Alt- und neu-indische 
Studien, 51) 
 
Le trident sur le palais; une cabale anti-vishnouite dans un royaume 
hindou à l’époque coloniale. [Par] Catherine Clémentin-Ojha. Paris: 
Presses de l’École Française d’Extrême-Orient, 1999. 365 p. illus. 
(Monographies, no. 186) 
 
Kālāpāni; zum Streit über die Zulässigkeit von Seereisen im 
kolonialzeitlich Indien. Von Susmita Arp. Stuttgart: Franz Steiner, 2000. 
258 p. (Alt- und neu-indische Studien, 52) 
 
日本における宗教と文学 創立十周年記念国際シンポジウム (Religion and 
literature in Japan; tenth anniversary international symposium). 国際
日本文化研究センター編集 ([Ed. by] International Research Center for 
Japanese Studies). 京都: 国際日本文化研究センター 1999. 11, 200 p. 
 
『京都発 ： 二十一世紀への提言』 宗教協力の未来 [Suggestion to the 21st 
century from Kyoto; the future of religious cooperation]. 庭野平和財団制
作 [Produced by Niwano Peace Foundation]. 東京: 庭野平和財団 2000. 
45 p. 
第 7 回庭野平和財団特別シンポジウム 
 
Great reply to global questions. By Phra Rājadhammanidesa (Rabaeb 
ÂhitanāNo). English version by Siri Buddhasukh. Bangkok: Buddhism 
Promotion Centre of Thailand, [1999]. 19, 336 p. 
Contents: Foreword. 1. The Buddha. 2. The dhamma. 3. The saGgha. 4. Buddhism. 5. 
The teachings. 6. Precepts (sīla). 7. The doctrinal principles. 8. Mind training. 9. 
Mysteries of the mind. 10. Kammic effects. 11. The world, life and mind. 12. 
Spreading the Buddha’s message. 13. Buddhism in comparison with other religions. 
14. Buddhism and Thai society. 15. Buddhist prayer and superstition. 
 
佛敎學 論叢 田雲徳總務院長華甲紀念. 天台宗田雲徳總務院長華甲紀念論叢
刊行委員會 [編]. 丹陽郡: 天台佛敎文化研究院 1999. 11, 1698 p. 
内容：Pt. 1: The Chontae ideology. Young Tae Kim: A study of six commentaries about 
Abhidharma-jñāna-prasthāna in Fahuawenchu by T’ien-t’ai. Young Ja Lee: Ŭich’ŏn’s 
establishment of the Ch’ŏn’tae sect in the Koryo dynasty and its influence. Yong 
Chang Lim: The position of master Sangwol in the history of Korean Buddhist. Jung 
Cheul An: The parallel practicing of meditation and doctrine by Taegak Kuksa Ŭich’ŏn. 
Hwui Ok Chang: A reconsideration of the establishment of the Ch’ŏn’tae sect by 
Ŭich’ŏn. Chang Kyu Ji: The characteristics of the arrangement of Buddhist teachings 
in early period of T’ien-t’ai Buddhism. Li Min Wu: On Chinese T’ien-t’ai sect. Xin 
Wang: A description of five periods and eightfold of teaching in T’ien-t’ai. Jun Mei Xie: 
The Ch’ŏn’tae sect and Korea. Feng Chun Cui: Ŭich’ŏn, Ch’ingyuan and Sushih. 
Ryusho Kobayashi: Religious summit meeting on Mt. Hiei and cooperations among 
religious organization. George J. Tanabe: Dying to be a Buddha; the Tendai funeral 
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ritual in Japan. John Jorgensen: The Sulmong swaeŏn by Layman Wŏlchang. Pt. 2: 
The history and ideology of Korean Buddhism. Tae Hyuk Chung: The theory of 
integration of Hwayen in the Chabhwasammaega and the Yoembulyakyo. Jae Chang 
Lee: A study of the Do-Chup system in the early Chosun dynasty. Moon Kyung Kim: 
The maritime trades of Silla and the Buddhist sect of Japanese Tendai. Hyeong Kun 
Oh: Wonchŭk’s Samjongjasungron. Sun Young Park: The life of Seunglang and his 
relationship with other Chinese monks. Yoon Kil Seo: The Mugujungkyong and some 
aspects of stupa faith in the Silla Dynasty. Byong Jo Jung: The thoughts on pure land 
Buddhism by Yoojung. Sang Hyun Kim: An examination of the life story of Jajang in 
the Samkukyusa. Bong Chun Lee: The self-effort to survive the persecution and its 
positive effects in Chosun Buddhism. Seong Ryul Choi: An analysis of the 
KwonSuChongHyeKyolSaMun of Bojo. Dong Kyun Kang: Wŏnhyo’s theory of pure 
land Buddhism. Hee Jae Lee: The harmonious characteristic of Bojo’s idea. Tae Won 
Park: The practical foundation of Ui-sang’s Wha-um. Pt. 3: Buddhist ideology. Yi Beom 
Won: LakSaNālakSaNabhūtalakSaNa. Yong Jeong Kim: Modern life science and a view of 
life in Buddhism. Kee Jong Kwon: The ideal human-being and society of 
Mahāyāna-Buddhism. Chur Kim: A study under prospect of Sŏn Mu in contemporary 
life. Kun Ki Kang: Vipassana meditation and psychoanalysis. Sun Keun Kim: The 
origin of Buddhist thinking as presented in the Úg-veda. Yong Kil Cho: An analytical 
study of early nikāyas. Man Youn Kwak: Ethical thought of Buddhism accepted in 
Silla society. Yong Pyo Kim: Religious meaning of the conventional truth in Mahāyāna 
Buddhism. Ki Young Yeon: Korean Buddhism and its influence on Korean democracy. 
Oh Min Kwon: Sanghadhardra’s argument on the Pratisamkhyanggrodha. Ik Jang: 
Study of esoteric Buddhism’s origin. Bong Soo Choi: A study of the Bhāvarā 
(practicing) in primitive Buddhism. Sa Up Kim: Why is vijñāna real in Yogācāra 
Buddhism? Bhaddanta Sobhita: The first admonition of Abhidhajamaharatthaguru, 
Abidajaaggamahasaddhammajotika. Bhaddanta Panna Dipa: Buddha desana. David 
W. Chappell: Universal Bodhisattva social ethics. Pt. 4: Buddhist art and culture. Su 
Young Hwang: A study on the name of the main Buddha in Sokgulam. Hye Bong 
Chon: The printing wood blocks of AvataMsaka sutra three edition, preserved in the 
Pusoksa Temple. Pae Gang Hwang: An interpretation on the Hyangka-songs of 
Samantabhadra’s ten oaths by Kyunyo. Jong Chan Lee: The world of Paekam’s poem. 
Yun Sik Hong: The position of the Yongsanhoesangdo in the Korean Buddhist 
paintings. Young Ho Chung: The recently found gold clay standing statue Buddha of 
Koguryo. Choong Sik Jang: A study on the Avalokiteśvara of three places in 
Samkukyusa. Gi Sam Hong: Korean Buddhist literature and pure land Buddhism. 
Sang Kuk Park: A critical study on Euicheon’s collection of commentaries of tripitaka. 
Sang Kyu Lee: An examination of musical characteristics of life-ending song by 
master Sangwol and Hwachung. Bum Hoon Park: A study of Korean musical 
instruments transmission as recorded in Buddhist archives. Sang Jeen Park: A study 
of the method of guidance for Buddhist chorus music. 
 
On the path; biography of the Venerable Aggamahapandita Professor Dr. 
Walpola Sri Rahula, Chancellor of Kelaniya University, Supreme Master 
of Buddhist scriptures. [By] Gunadasa Liyanage. With a foreword by 
Edmund F. Perry. Dehiwala: Buddhist Cultural Centre, 1995. xix, 400 p. 
illus.  
Contents: Foreword. Tracing the path. 1. A great scholar is born. 2. Village child who 
cried for the moon. 3. From temple to hermitage. 4. Off to India in search of higher 
education. 5. Paragoda to Colombo and Dhammadassi becomes Rahula. 6. Association 
with Lanka Gandhi and meeting Mahatma Gandhi for the first time. 7. Meeting 
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Krishnamurti. 8. With Rabindranath Tagore and his pupils. 9. Appearance of the 
Buddha at Kusinara. 10. A graduate of London University. 11. Samasamaja party, 
Vidyalankara Pirivena and a fight over Buddha’s relics. 12. Among great scholars at 
Calcutta University. 13. D. S. Senanayake clashes with political bhikkhus. 14. 
Meeting Gandhi while fighting for free education. 15. Rahula Thera settles another 
dispute over relics. 16. An open warrant for his arrest; but, he addressed a public 
meeting in Colombo. 17. Election battle of 1947. 18. A founding father of middle path 
politics. 19. A quarter century in France. 20. A revolution in teaching Buddhism in 
American universities. 21. Vice-chancellor of Vidyodaya University. 22. Visiting 
Russia, East Germany and Czechoslovakia. 23. Eleven years in London. 24. Visits to 
Japan and Siam. 25. Founder of Buddhist and Pali University. 26. To Ketumati, on 
the banks of Diyawannawa. 27. Clarion call to save the Sinhala race. 28. Talking to 
Indira Gandhi about tiger-terrorists. 29. Sri Lanka’s contribution for the Buddhist 
revival in China. 30. Presenting Vallipuram Gold Plate to the nation. 31. From 
Burma; title of Aggamahapandita with royal honors. 32. Visiting Borobudur in 
Indonesia. 33. Walpola Rahula; the author. 34. Walpola Rahula; as seen by D. B. 
Dhanapala. 35. Walpola Rahula; a citizen of the world. Index. 
 
The many men that were Malalasekera; a biographical anthology of Dr. 
Gunapala Malalasekera. Comp. by Chitra Malalasekera Ranawake. 
Colombo: S. Godage & Brothers, 2000. 260 p. 
Contents: Pt. 1. 1. A daughter remembers. 2. Working with my father. 3. A father with 
“influence”. 4. Son and moonshine. 5. The father I knew. 6. Why I love my grandfather. 
7. The grandfather I never knew. 8. A jewel of a granduncle. 9. An inspiration to his 
grandchildren. 10. The Panadura relations mutual welfare society. 11. On my uncle’s 
birth anniversary. 12. Friend of the family and pillar of the nation. 13. Uncle Malale; a 
childhood in his shadow. 14. Uncle Malale; through the eyes of a child. Pt. 2. 15. One 
of the greatest Sri Lankans since independence. 16. Lexicographer par excellence. 17. 
The dictionary of Pali proper names. 18. Architect and pioneer editor in chief of the 
encyclopaedia of Buddhism. 19. Dedicated educationist and Buddhist scholar. 20. His 
life works and thought. 21. Vibrant force in the resuscitation of our culture. 22. My 
unfailing mentor. 23. Peradeniya bouquet. 24. Malalasekera the renaissance man. 25. 
The intellectual giant. 26. A popular broadcaster. 27. Random reflections. 28. Defense 
adviser to the high commissioner. 29. Sri Lank an envoy. 30. The independent 
Buddhist. 31. In treasured memory of a friendship. 32. Appendix. 
 
心 日曜講演集 [Kokoro; collection of Sunday lecture], 第 19 集. エクステ
ンションセンター編 [Ed. by Ekusutenshon Senta]. 保谷: 武蔵野女子大
学 2000. 171 p.  
内容：教育は親孝行から始まる（濱島義博 [Yoshihiro, HAMASHIMA]）ミクロネシアの
文化変容（山本幸男 [Yukio YAMAMOTO]）西行と一遍の『捨てる思想』（今井雅晴 
[Masaharu IMAI]）いま真実のいのちを深く見つめる（高史明 [Samyon KO]）ありがと
うの人生（石上善應 [Zen’o ISHIGAMI]）絶対に信じられるものをもつ（田上太秀 [Taishu 
TAGAMI]）無常を越える（田村晃祐 [Koyu TAMURA]）良寛さまの詩境と悟境（中野東
禪 [Tozen NAKANO]）仏陀に聴く（前田専學 [Sengaku MAEDA]）信心の智慧（木村清
孝 [Kiyotaka KIMURA]）日曜講演会聴講生より 
 
Materials of the International Conference on the Sanskrit and Related 
Studies; to commemorate the centenary of the birth of Stanisław Schayer 
 5 
(1899-1941), Warsaw University, Poland, October 7-10, 1999. Ed. [by] 
Marek Major and Piotr Balcerowicz. English language consultant [by] 
Wanda Wyporska. Warsaw: Instytut Orientalistyczny, Uniwersytet 
Warszawaski, 1999. 84 p. port. 
Contents: Programme of the conference. A note from the editors. Maharaj Krishan 
Kaw: Message to the International Conference on Sanskrit and Related Studies. 
Maria Krzysztof Byrski: On the understanding of other cultures. Arnold Kunst: 
Stanisław Schayer (8.05.1899-1.12.1941). Bibliography of Stanisław Schayer. 
Stanisław Schayer: On the understanding of other cultures. Elżbieta Walter: Bengali 
studies in Warsaw. Joanna Kusio: Dravidian studies in Poland. Danuta Stasik: Hindi 
studies at the Oriental Institute of the University of Warsaw. Abstracts of conference 
papers. 
 
World peace through inner peace; an introduction to the work of the 
Dhammakaya Foundation. Pathum Thani: Dhammakāya Foundation, 
c1999. 87 p. illus. 
Contents: 1. Introduction. 2. Meditation. 3. Origins and history of the Dhammakaya 
Foundation. 4. Objectives of the Dhammakaya Foundation. 5. Activities of the 
Dhammakaya Foundation. 6. Major events. 7. Recognition. 8. The future. 9. 
Introduction to the basic meditation practice. 
 
浅草寺仏教文化講座  [Buddhist cultural lecture series of the Sensōji 
Temple], 第 44 集 平成 11 年度. 塩入亮乗編集 [Ed. by Ryojo SHIOIRI]. 
東京: 浅草寺 2000. 7, 250 p. 
内容：巻頭のことば（塩入亮乗）ミロク信仰（宮田登 [Noboru MIYATA]）阿弥陀信仰（伊
藤唯真 [Yuishin ITO]）寺院行事の四季（藤田庄市 [Shoichi FUJITA]）地蔵信仰の諸相（松
崎憲三 [Kenzo MATSUZAKI]）天神信仰（長沢利明 [Toshiaki NAGASAWA]）日本廻国
の旅と信仰（小嶋博巳 [Hiromi KOJIMA]）隠れて生きる隠れ念仏（米村竜治 [Ryuji 
YONEMURA]）山の信仰と祭り（西海賢二 [Kenji NISHIGAI]）伊勢信仰の起源と民衆文
化（西垣晴次 [Seiji NISHIGAKI]）日本におけるケガレの観念とキヨメの信仰（波平恵美
子 [Emiko NAMIHIRA]）鬼の信仰（廣田律子 [Ritsuko HIROTA]）如来ひとり共なりき
（廣稜兼純 [Kenjun HIROOKA]） 
 
<<Caste>> et philosophie bouddhique; continuité de quelques arguments 
bouddhiques contre le traitment réaliste des dénominations sociales. 
[Par] Vincent Eltschinger. Wien: Arbeitskreis für Tibetische und 
Buddhistische Studien, Universität Wien, 2000. 204 p. (Wiener Studien 
zur Tibetologie und Buddhismuskunde, Hft. 47) 
Contents: Avant-propos. Chapitre 1: Les antécédents canoniques et paracanoniques. 
1.1: Traits d’une explication bouddhique. 1.2: Arguments d’ordre biologique; les 
espèces animales et végétales. 1.3: Arguments d’ordre généalogique. 1.4: Instable 
brahmanité... Chapitre 2: Dharmakīrti et ses successeurs. 2.1: Vers Dharmakīrti. 
2.1.1: Introduction. 2.1.1.1: Vasubandhu contre la sabhāgatā/nikāyasabhāga. 2.1.1.2: 
Āryadeva et Candrakīrti. 2.1.1.3: Dharmapāla et l’usurpation brahmanique. 2.1.2: 
Dharmakīrti et le renouveau de la problématique. 2.1.2.1: Un facteur explicatif 
interne; la théorie de apoha. 2.1.2.2: Un facteur explicatif externe; Kumārila et le 
principe de vedamūlatva. 2.2: Contexte et problématique de la discussion de 
Dharmakīrti. 2.3: Dharmakīrti contre la jāti. 2.3.1: Le contexte immédiat. 2.3.2: 
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L’argument. 2.3.3: L’explication. 2.3.4: Conclusion. 2.4: La question de la perceptibilité 
de la jāti. 2.4.1: Kumārila. 2.4.2: Dharmakīrti. 2.4.3: Prajñākaragupta. 2.5: 
Développements post-dharmakīrtiens de l’argumentaire. 2.5.1: Arguments d’ordre 
biologique et généalogique (1). 2.5.2: Substitution du “paradigme” de la brahmanité; le 
“vrai brahmane”. 2.5.3: Kriyā et saMskāra. 2.5.4: Gotra et généalogies (2). 2.5.5: 
Capacités supérieures des brahmanes. 2.5.6: Conclusions. Chapitre 3: Conclusions. 
Bibliographie et abréviations. Passages cités. Index. 
 
The Buddha’s philosophy of language. [By] David J. Kalupahana. 
Ratmalana:  Sarvodaya Vishva Lekha, 1999. v, 134 p.  
Contents: Preface. Abbreviations. 1. Language in pre-Buddhist India. 2. A language of 
discovery. 3. Defused conception. 4. Experience expressed. 5. Non-conceptual 
knowledge. 6. Nature of language? 7. Language of temporality. 8. Experience and 
theory. 9. Formulation of theory. 10. Analysis. 11. Language and truth. 12. Logic of 
becoming. 13. Language of morals. 14. Language of freedom. 15. Language after 
freedom. 16. Private and public languages. Conclusion. Notes. Bibliography. 
 
東洋の自然観と生命観 仏教を中心として [The view of nature and life in 
the East; focusing on Buddhism].  川崎信定研究代表  [By Shinjo 
KAWASAKI]. [筑波研究学園都市]: 川崎信定 1997. 3, v, 100 p. 
内容：はしがき（川崎信定）東洋古代の生命受容（川崎信定）草木に心はあるか？（川崎
信定）道元の自然観（広神清 [Kiyoshi HIROKAMI]）「共生」思想について（奈良博順 
[Hakujun NARA]）現代大学生の自然観・生命観（池上良正 [Yoshimasa IKEGAMI]）「ひ」
と「いき」の生命観（棚次正和 [Masakazu TANATSUGU]）フラウワルナー著『インド
哲学史』第四章「叙事詩の哲学・ヨーガ」和訳（小野基 [Motoi ONO]） 
 
法鼓全集, 第 1 輯・第 1 冊～第 7 輯・第 7 冊, 第 8 輯・第 2 冊～第 9 輯・第 7
冊. 聖嚴著 [By Shêng-yen]. 臺北: 法鼓文化 1999. 98 冊 
内容：明末佛教研究 大乘止觀法門之研究 戒律學綱要 比較宗教學 基督教之研究 菩
薩戒指要 印度佛教史 中國佛教史概説 西藏佛教史 漢藏佛學同異答問 日韓佛教史略 
學術論考 神通與人通 教育・文化・文學 留日見聞 書序 評介・勵行 悼念・遊化 聖
嚴法師學思歴程 禅門修證指要 禅門驪珠集 禪的體驗・禪的開示 禪的生活 拈花微笑 
禪與悟 信心銘講録 禪的世界 聖嚴法師教禪坐 禪鑰 禪門 聖嚴説禪學佛知津 律制
生活 明日的佛教 聖者的故事 念佛生淨土 歸程 法源血源 佛國之旅 金山有鑛 火
宅清涼 東西南北 春夏秋冬 行雲流水 歩歩蓮華 空花水月 心經新釋 金剛經講記 
維摩經六講 四弘誓願講記 四十二章經講記 無量壽經講記 智慧一〇〇 法鼓鐘聲 叮
嚀 是非要温柔 人行道 法鼓山的方向 明末中國佛教の研究 Faith in mind. Ch’an 
retreats in the U.S. and U.K. The sword of wisdom. Dharma drum. Zen wisdom. 
Complete enlightenment. 
 
法鼓全集總目録. 聖嚴著 [By Shêng-yen]. 臺北: 法鼓文化 1999. 12, 310 p. 
 
部派の形成過程と大乗の興起に関する包括的研究 [A study of the formation 
process of the conservative Buddhist schools and the rise of the Mahā y
ā na]. 塚本啓祥研究代表 [By Keisho TSUKAMOTO].  [東京]: 塚本啓
祥 2000. 3, 30 p. 
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ディグナーガ、論理学とアポーハ論 比較論理学的研究 (Dignāga, his logic 
and Apoha-theory; from the standpoint of comparative logic). 上田昇著 
[By Noboru UEDA]. 東京: 山喜房佛書林 2001. 2, v, 472 p. 
内容：はしがき 序 序章 A.論理学的研究概観 B.アポーハ論研究概観 前編 論理学 
第１章 ディグナーガ論理学 第２章 帰謬論法 パクシャの場所性（条件A）第４章 因
の記号性（条件B）後編 アポーハ論 第５章 アポーハ論 第６章 アポーハ論の言語
モデル（言語価値論）付録I アポーハ論的語の意味と三段論法 付録II アリストテルス
三段論法のインド論理学的書き換え Summary 略号および参考文献 索引 
 
Problems in the philosophy of the Yogācāra and the Mādhyamika schools 
(the new white annals). By Tsultrim Kelsang Khangkar. Kyoto: Tibetan 
Buddhist Culture Association, 1999. LXXV, 432 p. (Japanese and Tibetan 
Buddhist culture series, 5) 
内容：刊行に寄せて はしがき 序文 略号 目次 三性説の思想の発展段階の研究 入
無相方便相の研究 染汚意とアーラヤ識の発展に関する短い論文 形象真実と形象虚偽の
思想の研究 如来蔵思想の成立過程 乗の思想の成立過程-サムエの真髄- 自性の有無に
関する中観派と唯識派の根本的立場 二無我に関する初期の『中論』の註釈の時代につい
て 戯論と無戯論について 深い縁起思想の発展の研究 索引 
 
SubodhālaGkāra PorāNa-Tīkā (Mahāsāmi-Tīkā) by SaGgharakkhita 
Mahāsāmi; Abhinava-Tīkā (nissaya) (anonymous). Ed. by Padmanabh S. 
Jaini. Oxford: Pali Text Society, 2000. xix, 315 p. 
Contents: Abbreviations. Introduction. SubodhālaGkāramātikā. 
1. Dosāvabodhaparicchedo. 2. Dosaparihārāvabodhaparicchedo. 
3. GuNāvabodhaparicchedo. 4. AtthālaGkārāvabodhaparicchedo. 
5. Rasabhāvāvabodhaparicchedo. Indexes. 1. Index of proper names. 
2. SubodhālaGkāra verse index. 3. Index of quotations and other verses. 
 
The Itivuttaka. Tr. by Peter Masefield.  Oxford: Pali Text Society, 2000. xv, 
125 p. (Sacred books of the Buddhists, vol. 38) 
Contents: Abbreviations. Introduction. The section dealing with single items. The 
section dealing with double items. The section dealing with triple items. The section 
dealing with quadruple items. Index. 
 
名山石室貝葉藏 石經塔寺文物. 林子青著. 台北: 法鼓文化 2000. 389 p.
（林子青居士文集, 3） 
内容：聖嚴法師序 自序 名山石室貝葉藏-房山石經 願解如來眞實義-藏經源談 多少樓
台煙雨中-塔寺文物 
 
成実論 [Tattvasiddhiśāstra], 2. 平井俊榮解題 [Bibliographical notes by 
Shunei HIRAI]. 荒井裕明 池田道浩校註 [Rev. and annotated by Hiroaki 
ARAI and Michihiro IKEDA]. 東京: 大蔵出版 2000. 297-758 p.（新国
訳大蔵経） 
 
A word index to early Pāli canonical texts;  Suttanipāta, Dhammapada, 
Theragāthā, and Therīgāthā. [By] Moriichi Yamazaki and Yumi Ousaka. 
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Tokyo: Chūō Academic Research Institute, 2000. ii, 133 p. (Philologica 
Asiatica, monograph series, 16) 
 
Saundaranand mahākāvya of Ācārya Aśvaghośa; with Tibetan and Hindi 
translations. Tr. by L. Jamspal. Ed. by Ramshankar Tripathi. Sarnath: 
Central Institute of Higher Tibetan Studies, 1999. xxxii, 508 p.  
(Bibliotheca Indo-Tibetica series, 44) In Hindi and Tibetan. 
 
ウイグル文 Daśakarmapathāvadānamālā の研究 ： サンクトペテルブルク所
蔵『十業道物語』 (The Daśakarmapathāvadānamālā in Uighur from the 
collection of the St. Petersburg Branch of the Institute of Oriental 
Studies Russian Academy of Sciences). 庄垣内正弘 トゥグーシェワ リ
リヤ 藤代節著 (By Masahiro Shōgaito, Lilia Tugusheva [and] Setsu 
Fujishiro). 京都: 松香堂 1998. x, 293p. 図版 84 p. 
内容：口絵 序 目次 序論 転写テキスト・翻訳・註釈 語彙 引用文献 ファクシミリ 
 
A concordance of Buddhist birth stories.[By] Leslie Grey. 3rd. ed. Oxford: 
Pali Text Society, 2000. xiii, 622 p.  
Contents: Acknowledgements. Introductions. Moral imperatives. Abbreviations. 
Fausbøll citations. Cowell citations. Malalasekera citations. Folktale by AT number. 
Folktale by description. Laurita Bødker: Indian animal tales. AT types of folktale. 
TMI: Thompson: motif index of fold literature. Bibliography. Index. 
 
原始仏教聖典資料による釈尊伝の研究  (A study of the biography of 
Sakya-muni based on the early Buddhist scriptual [i. e. scriptural] 
sources), 2 資料集篇 1. 金子芳夫編 (Ed. [by] Yoshio KANEKO). 東京: 
中央学術研究所 2000. 7, ii, 232 p. (中央学術研究所紀要モノグラフ篇
（Memoirs of the Chūō Academic Research Institute monograph series）, 
no. 2) 
内容：１．Magadha 国 ２．Rājagaha とその周辺地域 ３．Gāya ４．Uruvelā と
Nerañjarā 河 ５．Nālandā ６．PāTaligāma ７．その他 
 
原始仏教聖典資料による釈尊伝の研究  (A study of the biography of 
Sakya-minu based on the early Buddhist scriptual [i. e. scriptural] 
sources), 3 資料集篇 2. 森章司 本澤綱夫 岩井昌悟編 [Ed. [by] Shoji 
MORI, Tsunao MOTOZAWA [and] Shogo IWAI] 東京: 中央学術研究所 
2000. ii, 232 p. (中央学術研究所紀要モノグラフ篇（Memoirs of the Chūō 
Academic Research Institute monograph series）, no. 3） 
内容：仏伝諸経典および仏伝関係諸資料のエピソード別出典要覧 
 
一万頌般若経  蔵文和訳  [An annotated Japanese translation of the 
Tibetan version of the Daśasāhasrikā-prajñāpāramitā-sūtra]. 林純教著 
[By Junkyo HAYASHI]. 東京: 大東出版社 2000. iv, 805 p. 図版[1]枚 
折り込み図[1]枚  
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内容：凡例 蔵文和訳一万頌般若経 第１章 因縁 第２章 一切法 第３章 無執着 
第４章 修行 第５章 菩薩の名称 第６章 学処 第７章 不可得 第８章 無過失 
第９章 波羅密の教え 第１０章 神通 第１１章 不住 第１２章 三昧 第１３章 
如虚空 第１４章 無去来 第１５章 忍辱波羅密 第１６章 分別 第１７章 利益 
第１８章 清浄 第１９章 作者と無作者 第２０章 功徳 第２１章 前兆 第２２章 
修習 第２３章 無取無捨 第２４章 初発心者 第２５章 善巧方便 第２６章 随喜 
第２７章 波羅密の摂取 第２８章 無等相 第２９章 法施 第３０章 自性 第３１
章 不退転 第３２章 現覚 第３３章 結尾 訳注 『一万頌般若経』の特異性 あと
がき 
 
研究報告集 [Studying report], 8. 戸田宏文編集 [Ed. by Hirofumi TODA]. 
徳島: 徳島大学総合科学部 2001. 49 p. 
内容：SaddharmapuNDarīkasūtra; romanized text. 
 
Fragments of manuscripts of the SaddharmapuNDarīkasūtra from Khādaliq. 
Ed. by Klaus Wille. Tokyo: Soka Gakkai, 2000. xvii, 191 p., 83 p. of plates. 
(Lotus Sutra manuscript series, 3) 
Contents: Daisaku Ikeda: Preface. Einosuke Akiya: Greetings. Heinz Bechert and 
Ronald E. Emmerick: Foreword. Klaus Wille: Preface. 1. Introduction. 2. Diplomatic 
edition of the manuscript. 3. Appendix: Further manuscript remains in the German 
collections. 4. Concordances. Symbols used in the transliteration. Abbreviations. 
Bibliography. Facsimile edition. 
 
Eugène Burnouf; the background to his research into the Lotus Sutra. [By] 
Akira Yuyama. Hachioji [Tokyo]: International Research Institute for 
Advanced Buddhology, Soka University, 2000. xiv, 192 p.  (Bibliotheca 
Philologica et Philosophica Buddhica, 3) 
Contents: Preface. 1. Burnouf as Father of modern Buddhology. 2. Louis-Mathieu 
Langlès and Alexander Hamilton. 3. Paris; a capital city of Sanskrit learning. 4. 
Oriental studies in France and Germany. 5. Creation of chairs of Indology and 
Sinology in Paris. 6. Arrivals of new source materials. 7. The Lotus Sutra. 8. 
Afterword. Reference. Index to personal names cited in the text with dates of births 
and deaths. 
 
圓明妙覺大乘經. 台北市崇善佛堂管理委員會著. 台北: 崇善基金會 1999. 
4, 86 p.  
内容：鎮經寶 開經偈 開經讚 上篇 第１品 明修行由心性 第２品 修明清淨法行 
第３品 修明佛法次第 第４品 修明圓覺随順 第５品 修三摩止觀定 第６品 真如實
相自性 第７品 修行佛法妙諦 第８品 修圓菩提覺證 第９品 修習如來淨覺 第１０
品真如圓覺妙化 第１１品 修縁法度如如 第１２品 佛法真常妙用 中篇 第１３品 
法印自性覺證 第１４品 三學乘戒定慧 第１５品 圓明心性如如 第１６品 大乘大願
覺證 第１７品 圓明覺慧得證 第１８品 菩提覺證之道 第１９品 修乘度化法聞 第
２０品 佛法大乘願行 第２１品 修大智大覺乘 第２２品 修佛法之證覺 第２３品 
覺證圓妙化度 第２４品 覺智妙化大乘 下篇 第２５品 覺如來之大乘 第２６品 大
智大悲大願 第２７品 菩提覺慧智度 第２８品 菩提覺證法要 第２９品 大覺妙法圓
化 第３０品 大智度妙法乘 第３１品 覺智度一法乘 第３２品 大覺乘法妙化 第３
３品 圓覺證大願行 第３４品 菩提覺證妙法 第３５品 大明覺乘圓化 第３６品 大
乘金剛妙乘 完經偈 完經讚 後記 
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PrātimokSasūtram; word index and reverse word index. [By] Boris 
Oguibénine, Yumi Ousaka and Moriichi Yamazaki. Tokyo: Chūō 
Academic Research Institute, 2001. vi, 68 p.  (Philologica Asiatica, 
monograph series, 17) 
 
Controversies over Buddhist nuns. [By] Juo-hsüeh Shih. Oxford: Pali Text 
Society, 2000. xiii, 576 p. 
Contents: Acknowledgements. Preface. General introduction. Structure of this book. 
Presuppositions. Methods. A. Rules of defeat peculiar to nuns. Translation (1). 
Thematic studies (1). Chapter 1: What happened to an offender against defeat. 
Chapter 2: How many defeats for nuns? Chapter 3: Criteria for determining guilt in 
sexual contact; two problems in the commentary of defeat 1 (N). Chapter 4: What is 
samagga saGgha? B. Rules concerning admission. Preliminary remarks. Translation 
(2). Thematic studies (2). Chapter 5: VuTThāna upasampadā; meanings and usages. 
Chapter 6: The role of probationer in the Pāli vinaya. Chapter 7: Pārivāsiya; a 
historical reconstruction attempted. Chapter 8: Twelve years old or twelve years 
married? Concluding remarks. Abbreviations and bibliography. Index. 
 
SatyadvayāvātārādigranthacatuSTa; four treatises-entering into the two 
truths etc. of Ācārya Dīpa¸karaśrījñāna. Restored, tr. and ed. by Sonam 
Rapten. Supervisor : K. N. Mishra. Sarnath: Central Institute of Higher 
Tibetan Studies, 2000. xvi, 165 p. (Bibliotheca Indo-Tibetica series, 46) 
In Hindi and Tibetan. 
 
Nāgārjuna and the philosophy of openness. [By] Nancy McCagney. Lanham 
[Maryland]: Rowman and Littlefield, c1997. xxii, 234 p.  
Contents: Abbreviation. Foreword. Note. Acknowledgements. Introduction. Chapter 1: 
Early Buddhist background. Chapter 2: The Mahāyāna background. Chapter 3: The 
Philosophy of Nāgārjuna. Mūlamadhyamakakārikā. Bibliography. Index. 
 
Caryāmelāpakapradīpam of Ācārya Āryadeva. Ed. by Janardan Shastri 
Pandey. Sarnath: Central Institute of Higher Tibetan Studies, 2000. 
xxxix, 476 p. (Rare Buddhist texts series, 22) In Hindi and Tibetan.  
 
Jñānaśrīmitras Vyāpticarcā ; Sanskrittext, Übersetzung, Analyse. [Von] 
Horst Lasic. Wien: Arbeitskreis für Tibetische und Buddhistische 
Studien, Universität Wien, 2000. 188 p. (Wiener Studien zur Tibetologie 
und Buddhismuskunde, Hft. 48) 
Contents: Vorwort. Verzeichnis der Abkürzungen und der Literatur. Einleitung. 
Sanskrittext. Übersetzung. Analyse. Indices. 
 
Ratnakīrtis VyāptinirNaya; Sanskrittext, Übersetzung, Analyse. [Von] 
Horst Lasic. Wien: Arbeitskreis für Tibetische und Buddhistische 
Studien, Universität Wien, 2000. 95 p. (Wiener Studien zur Tibetologie 
und Buddhismuskunde, Hft. 49) 
Contents: Vorwort. Verzeichnis der Abkürzungen und der Literatur. Einleitung. 
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Sanskrittext. Übersetzung. Analyse. Indices. 
 
The Gethsemani encounter; a dialogue on the spiritual life by Buddhist 
and Christian monastics. Ed. by Donald W. Mitchell and James A. 
Wiseman. New York: Continuum, 1997. xxiii, 306 p. 
Contents: His Holiness the Dalai Lama: Foreword. Pierre-François de Béthune: 
Preface. Donald W. Mitchell and James A. Wiseman: Introduction. Pt. 1: Talks on the 
spiritual life. 1: Journey and dialogue. 1: Pascaline Coff: How we reached this point; 
communication becoming communion. 2: Havanpola Ratanasara: Dialogue and unity; 
a Buddhist perspective. 2: Ultimate reality and spirituality. 1: Jeffrey Hopkins: 
Nirvana, Buddhahood and the spiritual life. 2: Donald W. Mitchell: God, creation and 
the spiritual life. 3: Prayer and meditation. 1: Dhammarakkhita: Mindfulness and 
loving-kindness meditation. 2: Zoketsu Norman Fischer: On Zazen. 3: His Holiness 
the Dalai Lama: Harmony, dialogue and meditation. 4: James A. Wiseman: The 
contemplative life. 5: Mary Margaret Funk: Lectio divina. 4: Growth and development. 
1: M. Vajiragnana: Stages in the Buddhist path of purity. 2: Eshin Nishimura: The 
path of self-inquiry in Zen Buddhism. 3: His Holiness the Dalai Lama: The path to 
calm abiding. 4: Pierre-François de Béthune: Prayer as path. 5: Gilchrist Lavigne: 
Spiritual experiences on the path of prayer. 5: Community and guidance. 1: Chuen 
Phangcham: Teaching meditation in the Buddhist community. 2: Yifa: The women’s 
sangha in Taiwan. 3: Shen-yen: The role of Ch’an teachers in China. 4: His Holiness 
the Dalai Lama: Spiritual guidance and the attainment of Nirvana. 5: Donald 
Corcoran: The spiritual guide. 6: Armand Veilleux: Community, church and the 
contemplative life. 6: Spirituality and society. 1: Maha Ghosananda: The human 
family. 2: Samu Sunim: Worldly bodhisattvas; Zen awakening and social 
transformation. 3: His Holiness the Dalai Lama: The bodhisattva and society. 4: 
Joseph Gerry: Christian holiness. 5: Ewert Cousins: Building the reign of god. Pt. 2: 
Topics in the spiritual life. 7: Mind and virtue. 8: Mehtod and experience. 9: Tragedy 
and transformation. Epilogue. 1: James Conner: A tribute to Thomas Merton. 2: His 
Holiness the Dalai Lama: A tribute to Thomas Merton. 3: Final reflections. Notes. List 
of participants. Glossary. 
 
A brief introduction of Buddhist and Tibetan astrology. Written and ed. by 
Jānakī Prasāda Dwivedī and Tashi Tsering. Sarnath: Central Institute 
of Higher Tibetan Studies, 2000. xvi, 44 p. (Miscellaneous series, 9) In 
Hindi. 
 
The art of eastern India in the collection of the Museum für Indische Kunst, 
Berlin; stone and terracotta sculptures. [By] Claudine Bautze-Picron. 
Inscriptions read by Gouriswar Bhattacharya. Berlin: Dietrich Reimer, 
1998. 279 p.  plates. (Monographien zur indischen Archäologie, Kunst 
und Philologie, Bd. 12) 
Contents: Introduction. Catalogue. Preliminary remarks. Buddhist art; the stelae. 
Votive caitya.s and related material. Votive tablets. Hindu images. Jain images. 
Architectural elements. Terracottas. Drawings. Collections. Genealogy. Bibliography. 
Original documents, files. Glossary. Plates. Index. 
 
ガンダーラにおける仏教寺院の復原と整備に関する調査研究 (Research and 
study on the restoration and maintenance of Buddhist temples in 
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Gandhāra). シルクロード学研究センター編集 (Ed. by Research Center 
for Silk Roadology). 奈良: シルクロード学研究センター 2000. 3, 70 p. 
図版 5 枚（シルクロード学研究（Silk Roadology）, 9） 
 
首届国際法門寺歴史文化学術研討會論文選集 (Selected papers from the First 
International Symposium on the History and Culture of the Famen 
Temple). 張豈之・韓金科主編. 西安: 陜西人民教育出版社 1992. 2, 358 p. 
図版[6] p. 
内容：序言（張豈之）譲法門寺歴史文化大放導彩（韓金科）法門寺宮珍宝的發現及其宥関
問題（石興邦 [Shi Xingbang]）試論法門寺文化在中国文化史上的地位和作用（韓金科 李
發良 [Li Faliang]）論唐人対法門寺佛指骨的崇敬（李斌城 [Li Bincheng]）法門寺文化与
中国思想史的研究（龔傑 [Gong Jie] 任大援 [Ren Dayuan] 劉宝才 [Liu Baocai]）説中
唐政局与迎奉佛骨的関係（黄新亞 [Huang Xinya]）法門寺地宮珍宝与唐代内庫（葛承雍 [Ge 
Chengyong]）唐代法門寺成立考（気賀澤保規 [Yasunori KEGASAWA]）《論佛骨表》小議
（韓国磐 [Han Guopan]）法門寺始建年代考（李仲操 [Li Zhongcao]）周原与法門寺（馬
正林 [Ma Zhenglin]）扶風法門寺塔創建年代研討（廬建国 [Lu Janguo] 羅西章 [Luo 
Xizhang]）朱慶瀾碑志考略（洛長安 [Luo Changan]）賢首大師法藏与法門寺（鎌田茂雄 
[Shigeo KAMATA]）随塔的佛舎利供養和法門寺（楊曾文 [Yang Zengwen]）法門寺与唐代
佛教（李廷先 [Li Tingxian]）法門寺与中国佛教文化（洪修平 [Hong Xiuping]）法門寺出
土文物中的有関密教内容考釋（呂建福 [Lu Jianfu]）密宗与法門寺（李克域 [Li Keyu]）
扶風法門寺塔所藏《普寧藏》残本的版本价値（童瑋 [Tong Wei]）法門寺佛経的収藏、發現
及价値（柏明 [Bai Ming]）法門寺塔元刊経本題記所見管主八續補佛藏事略（張新鷹 [Zhang 
Xinying]）簡介美国普林斯頓大学所藏《磧砂藏》（湯一介 [Tang Yijie]）論佛教文化体系的
結構与核心（方立天 [Fang Litian]）唐代的史学与佛教（牛到功 [Niu Zhigong]）試論中
国佛教与歴史地理研究之関係（朱士光 [Zhu Shiguang]）法門寺地宮唐代随真身衣物帳考
（韓偉 [Han Wei]）“秘色越器”辯証（宋伯胤 [Song Boyin]）古瓷中的瑰宝（朱伯謙 [Zhu 
Boqian]）法門寺玻璃器（Robert H. Brill and Philip M. Fenn）法門寺地宮出土的伊斯蘭
玻璃器（安家瑶 [An Jiayao]）法門寺地宮金銀器与文思院（廬兆蔭 [Lu Zhaoyin]）法門寺
出土金銀器反映的晩唐金銀制作業状況及晩唐金銀風格（趙超 [Zhao Chao]）从法門寺地宮
出土文物看代中日文化交流（王仁波 [Wang Renpo]）法門寺地宮出土文物与中西文化交流
（韓金科 梁貴林 [Liang Guilin]）从法門寺地宮出土金銀器談唐代衡制（王倉西 [Wang 
Cangxi]）法門寺文物保護与大気環境（程徳潤 [Chen Derun] 劉成 [Liu Cheng] 任新来 
[Ren Xinlai]）金銀器文物制造工芸及防蝕保護概要（王大業 Wang Dayie）法門寺的織錦
回文詩研究（呂夷 [Lu Yi] 劉淑芳 [Liu Shufang]）佛教和中国民芸、民俗（肖云儒 [Xiao 
Yunru]）从《法門寺恋歌》的創作看“法門寺文学”的發展前景（雷樹田 [Lei Shutian]）
法門寺佛教文学芸術綜述（王贍 [Wang Zhan]） 
 
法門寺地宮唐密曼荼羅之研究. 呉立民・韓金科著. 香港: 中國佛教文化出版 
1998. 511 p.  
内容：楔子 序 前言 法門寺唐代地宮物骨舎利供養曼荼羅世界 唐密曼荼羅之界説及其
内涵 密教教義概述 真身寶函曼荼羅之研究 捧真身菩薩曼荼羅之研究 八重寶函曼荼羅
之研究 地宮唐密法器供具曼荼羅之研究 唐密傳承及其相關問題之研究 關於唐密的略釋
與淺見 後記 
 
法門寺 (Famen Temple). 韓金科・越申祥編著. [西安]: 五洲伝播出版社 
1998. 12, 4, 8, 502 p. 図版[8] p.（法門寺文化叢書（Famensi wenhua 
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congshu）, 2) 
内容：総序 序１ 序２ 前言 凡例 第１編 歴史文化概覧 第１章 先秦時期 第２
章 両漢魏晋南北朝時期 第３章 随唐五代時期 第４章 宋元時期 第５章 明清民国
時期 第６章 中華人民共和国時期 第２編 佛教文化（上）第１章 西典東来 第２章 
法門寺佛教概述 第３章 法門舎利的由来与供養 第４章 大唐諸帝礼佛 第５章 傳法
源流 第６章 法門寺的経藏 第７章 法門寺佛像 第８章 法門寺名人録 佛教文化
（下）第１章 地宮唐曼荼羅的破譯 第２章 秘龕五重宝函金剛界曼荼羅 第３章 中室
捧真身菩薩曼荼羅 第４章 八重宝函曼荼羅 第４編 珍宝文物 第１章 地宮滄桑 第
２章 法器文物 第３章 地宮珍宝 第４章 碑碣磚刻 第５編 文学・芸術 第１章 
法門寺佛教文学 第２章 法門寺書法楽舞 第３章 法門寺建築芸術 第４章 法門寺造
型芸術和実用工芸 後記 
 
法門寺文化史 (Famen Temple civilization history), 上. 韓金科編著. [西
安]: 五洲伝播出版社 1998. 12, 10, 378 p. 図版[8] p.（法門寺文化叢書
（Famensi wenhua congshu）, 1) 
内容：総序 序１ 序２ 序篇 １ 法門寺文化的起因 ２ 法門寺文化与佛学研究 ３ 
文学芸術与文化研究的一処源泉 現頭篇 第１章 文明的曙光与炎黄足跡 第２章 夏商
時期 第３章 周秦時期 初傳篇 第１章 西典東来 第２章 進入中国 第３章 寺塔
縁起 第４章 縁起縁落 第５章 佛像、碑碣和《〓璣図》鼎盛篇 第１章傳法源流 第
２章 唐代密宗 第３章 興盛紀略 第４章 大唐諸帝礼佛 第５章 諌佛、殷佛和事佛 
第６章 寺塔和経巻 第７章 佛像和僧衆 第８章 碑碣 第９章 文学芸術 第１０章 
法門寺興盛原因 衰落篇 第１章 衰落紀略 第２章 藏経 
 
法門寺文化史 (Famen Temple civilization history), 下. 韓金科編著. [西
安]: 五洲伝播出版社 1998. 379-772 p. 図版[8] p.（法門寺文化叢書
（Famensi wenhua congshu）, 1) 
内容：衰落篇 第３章 佛造篇 第４章 僧人和居士 第５章 碑碣磚刻 第６章 文学
芸術 復興篇 第１章 復興紀略 第２章 地宮及地宮發掘 第３章 地宮出土的法器和
珍宝 第４章 秘色瓷的出土及其歴史意義 第５章 地宮茶具与茶文化 第６章 佛指舎
利的發現及其傳説 第７章 地宮唐密曼荼羅的破譯 第８章 文学芸術和学術研究 結束
語：譲法門寺文化再造輝煌 附１ 法門寺紀事年表 ２図版目録 後記 
 
從佛指舎利到法門寺文化. 韓金科著. 北京: 東方出版社 1999. 12, 6, 4, 
515 p. 図版[8] p.（法門寺文化叢書（Famensi wenhua congshu）, 11） 
内容：総序 序１ 序２ 前言 凡例 第１章 佛教的創立與傳播 第２章 古周原的人
文背景及法門寺塔創建的考證 第３章 佛指舎利的面世與法門寺文化的發生 第４章 大
唐佛骨旋風與法門寺文化的發展之１：序幕 第５章 大唐佛骨旋風與法門寺文化的發展之
２：展開 第６章 大唐佛骨旋風與法門寺文化的發展之３：謡曲 第７章 大唐佛骨旋風
與法門寺文化的發展之４：高潮和尾聲 第８章 法門寺文化的輝煌殿堂 第９章 法門寺
唐密曼荼羅的破譯 第１０章 佛指舎利的隠世與法門寺文化的衰落 第１１章 法門寺地
宮發掘和珍寶文化 第１２章 佛指舎利的再次現世與寰球佛骨熱 第１３章 法門寺文學
藝術 第１４章 法門寺造型藝術和實用工藝 第１５章 關于法門寺文化和法門寺文化研
究 後記 
 
図像蒐成 [Collected iconographies], 7. 仏教美術研究上野記念財団助成研究
会編集 [Ed. by Research Society for the Ueno Memorial Foundation for 
 14 
the Study of Buddhist Art]. 東京: 仏教美術研究上野記念財団助成研究会 
2000. 3, 40, iii p.（仏教美術研究上野記念財団助成研究会研究報告書） 
内容：『覚禅鈔（抄）』６ 
 
宮沢賢治と法華経 [Kenji Miyazawa and SaddharmapuNDarīkasūtra]. 分銅
惇作述  [By Junsaku Bundo]. 日蓮宗現代宗教研究所編集  [Ed. by 
Nichirenshu Gendai Shukyo Kenkyujo]. 東京: 日蓮宗宗務院 1996. 3, 
67 p.（現宗研教化資料シリーズ, no. 23） 
内容：私と法華経と宮沢賢治 絶筆の歌について 現代の奇跡・賢治ブーム 塵点劫の旅
人のイメージ 賢治の法華経との出会い 遺言と遺書をめぐって 賢治書簡にみる法華経
信仰 「雨ニモマケズ」をめぐって デクノボー精神と不軽菩薩のイメージ 日蓮遺文に
みる不軽菩薩観 ある戦歿学徒兵の手記について 二十一世紀への思想的課題 あとがき 
 
The oldest block print of Klong-chen Rab-’byams-pa’s Theg mchog mdzod. 
Facsimile ed. of early Tibetan block prints with an introduction by 
Franz-Karl Ehrhard. Lumbini: Lumbini International Research Institute, 
2000. xix, 510 p. facsims. (Lumbini International Research Institute, 
facsimile edition series, 1) 
Contents: Christoph Cüppers: Preface. Franz-Karl Ehrhard: Introduction. Facsimile 
edition. 
 
Four unknown Mahāmudrā works of the Bo-dong-pa school. Facsimile ed. 
of early Tibetan block prints with an introduction by Franz-Karl 
Ehrhard. Lumbini: Lumbini International Research Institute, 2000. xix, 
385 p.  facsims. (Lumbini International Research Institute, facsimile 
edition series, 2) 
Contents: Christoph Cüppers: Preface. Franz-Karl Ehrhard: Introduction. Facsimile 
edition. 
 
Der Grund allen Seins; aus 《Die ozeanische Wolke des Tiefen Sinns》 (Zab 
don rgya mtsho’i sprin). Von Longchenpa. Tibetischer Originaltext und 
annotierte Teilübersetzung von Daniel A. Scheidegger. Rikon: 
Tibet-Institut, 1998. 247 p. (Opuscula Tibetana, fasc. 26) 
 
菩提明鏡本無物 佛門人物制度. 林子青著. 台北: 法鼓文化 2000. 399 p.
（林子青居士文集, 2） 
内容：聖嚴法師序 自序 菩提明鏡本無物-襌門人物 九品蓮華爲父母-淨土人物 持住淨
戒弘法藏-律敎人物 身語意行咸清淨-如來家法 諸佛海會悉遙聞-修行法會 百年都是幾多
時-歴史鴻爪 
 
中国の仏教聖地九華山 . 呂光群  姜尚礼主編 . 北京 : 中国世界語出版社 
1996. 175 p.（おもに図版） 
内容：中国の仏教聖地 九華山観光案内図 風光名勝 寺廟建築と仏像芸術 文物 仏教
の礼法と法事活動 九華山仏学院と僧尼の日常生活 廟会 観光サービス あとがき 
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長亭古道芳草碧 憶引一大師等師友. 林子青著. 台北: 法鼓文化 2000. 332 p.
（林子青居士文集, 1） 
内容：聖嚴法師序 自序 長亭古道芳草碧-弘一大師 哲人典型在夙昔-民初大師 何當共
翦西窗燭-緬懐師友 一囊詩画畫作頭陀-佛門書畫 
 
校勘譯註歴代高僧碑文. 李智冠譯註. Seoul 特別市: 伽山佛教文化研究院 
1999. 4, 513 p. 図版[2]p.（韓國佛敎金石文校勘譯註, 巻 6） 
内容：朝鮮篇 １ 
 
韓國高僧碑文總集 朝鮮朝・近現代. 智冠編. Seoul 特別市: 伽山佛教文化研
究院 2000. 1, 1464 p. 図版[3]p. 
 
校勘譯註歴代高僧碑文. 李智冠譯註. Seoul 特別市: 伽山佛教文化研究院 
1995. 7,  441 p.（韓國佛敎金石文校勘譯註, 巻 3） 
内容：高麗篇 ２ 
 
校勘譯註歴代高僧碑文. 李智冠譯註. Seoul 特別市: 伽山佛教文化研究院 
2000. 1,  519 p.（韓國佛敎金石文校勘譯註, 巻 4） 
内容：高麗篇 ３ 
 
校勘譯註歴代高僧碑文. 李智冠譯註. Seoul 特別市: 伽山佛教文化研究院 
2000. 12, 555 p.（韓國佛敎金石文校勘譯註, 巻 5） 
内容：高麗篇 ４ 
 
Buddiĭskaia filosofiia v srednevekovoĭ Iaponii. Otvetstvennyĭ redaktor Iu. 
B. Kozlovskiĭ. Moskva: Ianus-K, c1998. 391 p. 
Contents: Iu. B. Kozlovskiĭ: Predislovie. Chast’ 1: Issledovaniia. Iu. B. Kozlovskiĭ: 
Iaponskiĭ amidaizm v ėpokhu srednevekov’ia. A. N. Ignatovich: Shkola Nitirėn. Iu. B. 
Kozlovskiĭ: Chan’-Dzėn v srednie veka. A. N. Ignatovich: Buddiĭskaia filosofiia perioda 
Khėĭan. S. Iu. Lepekhov: Pradzhnia-paramita v srednevekovom iaponskom buddizme. 
L. B. Kapelova: Sinto-buddiĭskiĭ sinkretizm XIII-XV vv. Chast’ 2: Perevody. Kukaĭ: 
Traktat o dvukh ucheniiakh; iavnom i taĭnom. Dogėn: Sëbo-gėndzo; dragotsennaia 
zenitsa istinnogo zakona. Nitirėn: Traktat ob istinno-pochitaemom kak sredstve 
postizheniia suti bytiia. Sinran: Sushchnost’《Traktata o edinstvenno-vere》. Imennoĭ 
ukazatel’. Predmetnyĭ ukazatel’. 
 
禅の世界 [The world of Zen], 第 3 輯. 愛知学院大学禅研究所編 [Ed. by 
Aichi Gakuin Daigaku Zen Kenkyujo]. 日進 : 愛知学院大学禅研究所 












[Rosan IKEDA]）曹洞禅の尼僧（荒井ポーラ[Arai Paula]） 
 
日蓮宗の近現代 他教団対応のあゆみ [Nichirenshu in the modern ages; the 
relation of cope with other religious sects]. 日蓮宗現代宗教研究所編 [Ed. 
by Nichirenshu Gendai Shukyo Kenkyujo]. 東京: 日蓮宗宗務院 1996. 
3, 377 p.  
内容：はじめに 第１部 国家神道と日蓮宗 第１章 国家神道体制と日蓮宗（中濃教篤 
[Kyotoku NAKANO]）第２章 神道国教化と日蓮宗（石川教張 [Kyocho ISHIKAWA]）
第３章 神仏合併大教院と日蓮宗（伊藤立教 [Tatsunori ITO]）第４章 国民精神作興と
思想善導（新間智照 [Chisho SHINMA]）第５章 大師号宣下と宗祖六百五十遠忌（石川
教張）第６章 「日蓮不敬事件」の概要（小野文珖 [Bunko ONO]）第２部 日蓮門下各
派と日蓮宗 第１章 明治初期における日蓮門下教団の動向（安中尚史  [Naofumi 
ANNAKA]）第２章 門下統合と日蓮宗（浜島典彦 [Tengen HAMAJIMA]）第３章 三
派合同実現とその経緯（近江幸江 [Kosho OMI]）第４章 法華宗三宗派合同の問題（木村
勝行 [Shogyo KIMURA]）第５章 富士日興門流の動向と日蓮宗（本間裕史 [Yushi 
HONMA]）第３部 新宗教と日蓮宗 はじめに 第１章 創価学会への年代別対応 １．
創価学会への対応記事（西片元證 [Gensho NISHIKATA]）２．昭和３０年〜３４年（三
原正資 [Shoshi MIHARA]）３．昭和３５年〜３９年（西片元證）４．昭和４０年〜４５








頼瑜 その生涯と思想 [Raiyu; his life and thought]. 東京: 智山伝法院 
2000. 3, 250 p.（智山伝法院選書, 7） 
内容：序文（福田亮成 [Ryosei FUKUDA]）第１章 頼瑜の生涯 第１節 高野山大伝法
院の歴史（苫米地誠一 [Seiichi TOMABECHI]）第２節 頼瑜の生涯（小林靖典 [Joten 
KOBAYASHI]）第２章 第１節 頼瑜の教学（藤田隆乗 Ryujo FUJITA]）第２節 頼瑜
と智山教学（本多隆仁 [Ryunin HONDA]）第３節 頼瑜の事相（田中悠文 [Masayasu 
TANAKA]）第３章 頼瑜主要著作解説 附録１ 《頼瑜関係略年表》（小林靖典）２ 頼
瑜著作目録（智山伝法院編）３ 頼瑜関係論文目録（小林靖典） 
 
日本密教 [Japanese esoteric Buddhism]. 立川武蔵・頼富本宏編 [Ed. by 
Musashi TACHIKAWA and Motohiro YORITOMI]. 東京: 春秋社 2000. 
viii, 354p. 図版[1]枚（シリーズ密教, 4） 
内容：はしがき 序論 日本密教とは何か（頼富本宏）歴史篇 第１章 日本密教の成立
と展開（頼富本宏）第２章 日本天台の密教（大久保良峻 [Ryoshun OOKUBO]）第３章 
空海伝の成立（岡村圭真 [Keishin OKAMURA]）第４章 興教大師覚鑁の生涯と思想（松
崎恵水 [Keisui MATSUZAKI]）思想篇 第５章 「自然」への帰還と空海の思想（廣澤
隆之 [Takayuki HIROSAWA]）第６章 本覚思想と密教（末木文美士 [Fumihiko 
SUEKI]）第７章 曼荼羅と浄土（立川武蔵）第８章 山と密教（和田翠 [Atsumu WADA]）
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第９章 山林仏教の密教世界（菅谷文則 [Fuminori SUGAYA]）美術篇 第１０章 密教
美術の世界（有賀祥隆 [Yoshitaka ARIGA]）第１１章 空海時代の密教絵画（安嶋紀昭 
[Noriaki AJIMA]）第１２章 密教彫像の成立と変容（伊東史朗 [Shiro ITO]）第１３章 
密教法具（阪田宗彦 [Munehiko SAKATA]）実践儀礼篇 第１４章 密教儀礼の構造（宮
坂宥洪 [Yuko MIYASAKA]）第１５章 修験道の儀礼（仲田順和 [Jun’na NAKADA]）
第１６章 四国遍路に新しい波（星野英紀 Eiki HOSHINO]）第１７章 修法空間の神秘
（藤井恵介 [Keisuke FUJII]） 
 
中日文化論叢, 1998. 淅江大学日本文化研究所 神奈川大学人文学研究所編. 
杭州: 淅江大学出版社 2000. 2, 2, 228 p. 
 
Die Deutsche Morgenländische Gesellschaft. [Hrsg. vom Vorstand der 
Deutschen Morgenländischen Gesellschaft]. 2., überarbeitete Aufl. 
[Flörsheim-Dalsheim]: Deutsche Morgenländische Gesellschaft, 1998. 83 
p. illus. 
 
Die Anfänge der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Von Holger 
Preissler. [Flörsheim-Dalsheim]: Deutsche Morgenländische Gesellschaft, 
1995. 92 p. illus. 
 
シルクロードの歴史を掘る シルクロード文化セミナー [Excavating the 
history of the Silk Road; the Silk Road cultural seminar]. シルクロード
学研究センター編集 [Ed. by Research Center for Silk Roadology]. 奈良: 
シルクロード学研究センター 2000. 3, 150 p.（シルクロード学研究叢書, 2） 
 
金属と文明 『和の国』連続国際シンポジウム [Metal and culture; “Wa no 
Kuni” international symposium series]. シルクロード学研究センター編
集 [Ed. by Research Center for Silk Roadology]. 奈良: シルクロード学研
究センター 2000. 3, 195 p.（シルクロード学研究叢書, 3） 
 
トルファン地域と出土絹織物 (Tulufan basin and paleo silk textile). シルク
ロード学研究センター編集 (Ed. by Research Center for Silk Roadology). 
奈良: シルクロード学研究センター 2000. 3, 211 p. 図版 109 p.（シルク
ロード学研究（Silk Roadology）, 8） 
 
中国・新疆トルファン交河故城 城南区墓地の調査研究 (Report on Chengnan 
district cemetery at Jiaohe old city, Turfan, China). シルクロード学研究
センター編集 (Ed. by Research Center for Silk Roadology). 奈良: シルク
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